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Abstract
In this paper, we point to the relationship between corporate growth and demand requirement adaptation in
the emerging market strategies of multinational firms by using the case study of what Hyundai and Chery do in
Chinese automotive market. However, almost all of major automotive companies have entered Chinese automotive
market to seek millions of entry users for further growth chances, cars, as a kind of global products, made by
multinational automakers are scarcely adapted for market demands, because of their dilemmas in emerging markets,
especially in Chinese market. We can point out three key factors of above dilemmas as: (1) ongoing engine
downsizing trend, (2) energy saving, (3) emerging change from local automaker. All of these three factors are under
strong Chinese government’s influence towards Industrial development. Under above circumstances, this paper will
focus on the case of Hyundai Yuedong (the fourth generation Hyundai Avante) which planned and introduced as a
China-only model; also how Chery planned and introduced a COPV model for rural market to discuss how to achieve
growth though demand requirement adaptation.




































































































































中国市場が、段階的に、2000 年に 200 万台、2002 年に 300 万台、2003 年に 400 万台、2004 年に 500 万





















































販売台数が 1364 万台を超えた大躍進となった。2009 年には米国市場を抜いて世界最大の自動車市場に躍









乗用車（オフロードを含む） 1.5L以下 1.5L~2.0L 2.0L~2.5L 2.5L~3.0L 3.0L~4.0L 4.0L ～
2006年改正 3% 5% 9% 12% 15% 20%
2008年 9月 1日改正 1% 5% 9% 12% 25% 40%
出典：筆者作成。
表１に示すように、2008年 9月、自動車消費税が改正され、1500cc以下の自動車の消費税を3%から 1%







































































































































































奇瑞汽車 45.27 116.38% 2009年輸出47615台
比亜廸BYD 44.84 162.40%
長安フォードマツダ 31.61 54.46%






る。例えば、図 10 で示したように、中国政府の減税と補助金政策によって、2009 年に上級車市場全体で
は伸びが鈍化している。しかし、このセグメントに安住してきた日系メーカーが15万元~20万元に位置す
る車種でも 1600cc 車より、1800cc の方をいかに売るかという生産計画を年初に立てた。しかもそれに合





































































2009年 販売台数 比率 対前年同期増加率
会社全体 57.03万台 100% 93.65%
小型車へ注力 1600cc以下合計 47.76万台 83.74% 121.54%





















































































































内部空間が大きい 9.08% 19.39% 18.13%
価格が安い 12.65% 17.68% 16.73%







2000 2001 2002 2003 2004
販売合計 41万 販売合計 49万 販売合計 63万 販売合計 70万 販売合計 74万
哈飛 27.30% 哈飛 27.15% 長安 26.03% 長安 28.29% 長安 29.14%
長安 24.60% 長安 24.76% 哈飛 23.81% 哈飛 20.78% 上海ＧＭ
五菱
24.35%
昌河 21.53% 昌河 20.95% 昌河 19.69% 上海ＧＭ
五菱
18.74% 哈飛 21.28%
柳州五菱 13.89% 柳州五菱 13.72% 上海ＧＭ
五菱
13.62% 昌河 13.54% 第一汽車 9.50%










ＣＲ３ 73.42% ＣＲ３ 72.86% ＣＲ３ 69.53% ＣＲ３ 67.81% ＣＲ３ 74.77%
2005 2006 2007 2008 2009












長安 27.83% 長安 24.34% 長安 24.18% 長安 20.91% 長安 20.97%
哈飛 18.64% 哈飛 14.98% 哈飛 12.39% 哈飛 10.19% 哈飛 8.12%
南京長安
汽車
7.13% 昌河 5.67% 東風汽車 6.04% 東風渝安 6.98% 東風渝安 7.57%





第一汽車 5.75% 東風汽車 5.10% 第一汽車 3.33% 昌河 3.80% 昌河 2.70%
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